

















































































































The claim that the distinction exists but that it is not verbalized would 
demonstrate the insensitivity to contradiction not in the language but in 
the researcher, for it is indeed contradictoriness to impute to a language 
both a knowledge of two notions as opposite and the expression of these 











秋山・村山は『帰る』と『戻る』の違い （2007: 21） の冒頭で Both words 
have a basic meaning, to go back where someone was. In most cases these two 
words are interchangeable. But there are some differences in nuance と記すが、
この観察が不正確な事は上に述べた。両氏は、カエルは動作主が「元いた場所に
再び行き、そこが final destination である」と定義する一方、モドルは “indicates 
that he performs another action at the place where he goes back, and in some 


















































本調査で使用したデータは主に 2014 年春から 2017 年 1 月上旬にかけて米国西
海岸で放映された日本の番組からのビデオ録画で構成されている。ジャンルは決







































成 28 年、82 歳）
「帰る」と「戻る」の使い分け：認知言語学的視点からの一考察
（115）
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